Chronic lymphocytic leukemia (CLL) and multiple myeloma (MM) are both lymphoproliferative disease occurring in different stages of B cell oncogeny. An increased incidence of secondary malignancies in patients with CLL is well recognized, however, the coexistence of both disorders in the same patient was very rare. Furthermore, clonal relationship between these diseases has not been clearly established. We report the occurrence of MM during the course of CLL. A 68-year-old patient was presented with general weakness and bone marrow aspiration showed a hypercellular marrow with 80% mature lymphocytes. At 5 months after diagnosis of CLL, bone marrow of the patient showed increased immature plasma cells. Serum protein electrophoresis showed monoclonal gammopathy and serum immunoelectrophoresis IgG kappa type monoclonality. The patient received six cycles of VAD (vincristine, adriamycin, dexamethasone) chemotherapy, but died of pneumonia and sepsis. (Korean J Hematol  2005;40:41-44 .) Key Words: Coexistence, Chronic lymphocytic leukemia, Multiple myeloma 41 서 론 만성림프구성백혈병과 다발성골수종은 모두 B 세포 의 각기 다른 단계에서 기원하는 림프구증식성 질환에 속하며 만성림프구성백혈병은 이차적으로 종양이 병 발하는 경우가 높으나 같은 환자에서 이 두 질환이 동 시에 발생한 예는 매우 드물다. 저자들은 전신쇠약을 주소로 내원한 68세 남자 환자 에서 만성림프구성백혈병의 진단 후 5개월째에 다발 성골수종이 추가로 진단된 1예를 경험하였기에 문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다. 증 례 환 자: 김○훈, 남자 68세 주 소: 전신쇠약 현병력: 환자는 평소 특이 증상 없이 지내오던 중 3 주전부터의 전신쇠약으로 정밀검사 위해 내원하였다. 과거력: 30년 전 폐결핵 진단받고 2년간 치료 후 완
. Initial bone marrow aspiration shows matureappearing, small lymphocytes (Wright-Giemsa stain, ×400).
Fig. 2.
Bone marrow aspiration shows immature plasma cells with round or oval shape at 5 months after initial diagnosis (Wright-Giemsa stain, ×1,000).
치되었다.
가족력: 특이사항은 없었다. 진찰소견 
